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１　はじめに




















を『THE GREAT EARTHQUAKE IN JAPAN, 1891.』２（以
下、GEJ とする）としてまとめている。
・地震の発生















とあり、10 月 29 日の協議後、地震発生２日後となる 10 月
30 日と読めるが４、実際は地震の発生翌日となる 10 月 29
















れている10。列車の岡崎着は 11 時 15 分で、岡崎以西は人
力車による移動と考えられる。人力車は平時、時速 10㎞
程度であった 11 が、1.5 倍程度の時間 12 を想定し、 名古屋








Study on the footprints of foreign 
employees who proceeded to the 
Nobi earthquake investigation − J. 
Milne, W. K.  Burton, J. Conder
平山　育男
HIRAYAMA Ikuo
　This article deals with three foreign employees, J. Milne, 
W. K. Burton and J. Conder, who conducted on-site surveys 
in the stricken area of the Nobi earthquake. We investigated 
the relationship of three men and found the following points:
1. Official Gazette reported that Burton and Milne were 
dispatched to the stricken area on the same day of 
October 30, but actually Burton left on October 28 and 
Milne on October 29, thus they acted separately. However, 
they might have joined with each other at Shukinro Inn in 
Nagoya on October 30, 31 and November 1.
2. Burton and Conder might have met at Shukinro Inn on 
November 2. Also, they met in Neo valley on November 6 
and left Ogaki on the same day of November 8.
3. Both Conder and Milne might have stayed at Shukinro Inn 
on November 2.
4. We can conclude from above that Milne, Burton and 
Conder might have stayed at the same place, Shukinro 
Inn in Nagaya, on November 2.
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た『The Great Earthquake in Japan, October 28th 1891.』
によると、Hyogo News が濃尾地震震災地へ派遣した特派
員が 10 月 31 日に当たる記事で 16、




と記しており、ミルンは 10 月 31 日午後には被災した長良
川鉄橋に赴いたとすることができる。特派員とミルンとの
遭遇は 15 時以後と判断できる17。一方、明治 24（1891）年
11 月 14 日付『The Japan Weekly Mail.』（以下、JWM と
する）に掲載され、11 月７日付となる X.（＝コンドル）か
らの投稿記事には 18
In my last letter I told you that Prof. Milne had 
gone ahead; that was a mistake. He, as was probably 
necessary owing to his connection with the Railway 
Department, followed the line and went on to Otsu, 














とある。つまり、井上長官は 10 月 30 日に名古屋へ到着し、

















21 時 45 分着もしくは 23 時 50 分着で、この列車の名古屋










　バルトンらの名古屋への到着は、GEJ の PLATE I. 写真
解説に
WE reached Nagoya the second night after the 




とあるため、10 月 28 日朝に発生した地震後２回目の夜、即
ち 10 月 29 日夜の名古屋着と判断できる。但し、この行程
のためには極めて早い段階で地震の被害地を特定し、地震

























Now, November 3rd 1891, Gifu,
























判明する。山城丸は神戸を 11 月９日 12 時に出港し、10
日 18 時、横浜に到着した 33。この船に乗るためには大垣
から神戸へ８日に移動したとするのが妥当である。当時、
大垣発の神戸行は１時 54 分、７時 10 分、14 時 22 分、17
時 18 分発の４本で、各列車の神戸着は８時５分、13 時 40
分、21 時 22 分、翌日０時 18 分であった 34 ため、８日夜









JWM 紙に署名人 X. の名前で投稿し37、更に一連の調査結
果を明治 25（1893）年の日本地震学会会誌『Seismological 
journal of Japan』 に “AN ARCHITECT’S NOTES ON 
THE GREAT EARTHQUAKE OF OCTOBER, 1891.”38（以
下 “NOTES” と記す）として発表している。
・名古屋到着
　コンドルは明治 24（1891）年 11 月１日新橋 21 時 50 分発
の列車に乗り、浜松で列車を乗り換えて岡崎からは人力車
で名古屋に向かい、名古屋到着は２日 14 時頃となった 39。
・被災地の調査
　JWM 紙、明治 24（1891）年 11 月７日号掲載の署名人 X. 
（＝ J. コンドル）による 11 月２日の日程によると、コン
ドルはこの日
I reached here at 2 p.m. to-day and at once 
proceeded to visit two of the principal brick buildings 






Arriving at Nagoya, the brick buildings received first 
attention, their damage having been attended with 
the most serious result. The Post and Telegraph 
Office, a high brick structure two stories, showed a 
large length of the wall of its upper story fallen from 
the cornice to the sills of the upper windows.…The 
next brick structures examined were the Engine and 
Dynamo Hall and the furnace chimney of the Nagoya 


























Having finished an examination of the Nagoya 
buildings, I started for here this morning, passing on 
the way through Biwajima, the suburb of Nagoya 























かい、以後は徒歩とする 48 が、“NOTES” では
Beyond this the village of Kimbara was reached, 
and this marked the limit that it was possible to 
proceed in jinrikisha , the rest of the journey having 























する 56。大阪調査は JWM によれば翌９日午後からで、こ
の日は移動距離が長く少しの建物しか見ることができず、過





三菱の銀行を 11 月 12 日付の紙面に挙げる 60。以後、大阪
における調査は 11 月 14 日にコンドルは泉州紡績を再度訪
れたとされる 61。
・東京への帰途
　コンドルは 11 月 15 日に神戸に向かい 62、翌 11 月 16 日














月 30 日夜、ミルンが宿泊したことから、10 月 30 日にお
ける両者の遭遇が考えられる。














Prof. Burton went partly up the valley that I have 
just returned from to a village a little above Midori, 



















11/01 垂井へ戻ったか 名古屋調査 夜新橋発
11/02 名古屋？ 名古屋調査 名古屋調査
11/03 名古屋？ 岐阜へ向かう 名古屋調査






























１）ミルンとバルトンは『官報』によれば、10 月 30 日同
日の派遣となるが、ミルンは 29 日、バルトンは 28 日
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